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埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）のあゆみと
今後の展開
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抄録：埼玉県内の大学・短期大学等の図書館を会員とする地域コンソーシアムである，「埼玉県大学・短期




















































































立大学 1，独立行政法人 1，私立大学 10，私立短期
大学 2）。ただしいくつかの機関からは複数の幹事
が出ているため，幹事の総数は 16 名となっている。














からの事業目的の一つであり，1989 年 2 月には











































































































































































創刊は 1992 年 12 月で，SALA 設立の 5 年後の
総会で発行計画が承認され，その半年後に発行が開





























ウェブサイトは，SALA 設立 10 年後の 1998 年
「HP検討小委員会」を発足させて検討を重ね，会
員間の相互協力，図書館活動の活性化を図ることを




































































め，まず 2008 年 11 月 21 日に文教大学がコンテン
ツ登録を開始したことで，共同リポジトリとしての
運用が始まった。参加機関は，2009 年 2月末現在




トリの名称は SUCRA であるが，これは Saitama
United Cyber Repository ofAcademic Resources の
アクロニムである。















































































































































































http: //sucra. saitama-u. ac. jp/modules/xoonips/












を目指して．図書館界．2012, 64, 3, 212-217.
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＜ 2013.2.18 受理 すずき まさのり 文教大学，わ
こう まさえ 城西大学，きくち みき 聖学院大学，
みなと のぶこ 埼玉女子短期大学，こんどう しゅ
うじ 十文字学園女子大学，あくと ひろやす 埼玉
大学，しばはら ひでみ 埼玉大学＞
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A brief history of the Saitama Academic Library Association（SALA）and its prospects for the future
Abstract：Saitama Academic Library Association（SALA）is a regional consortia for Saitama prefecture.
The members consist of academic libraries from universities and junior colleges and so on. SALA was
established in 1988, and now consists of 47 institutions. It was founded with the aim of boosting inter-library
cooperation, but current activities also include offering workshops, publishing a newsletter, operating the
website, building a shared repository, initiating consortial purchasing, and participating in a­Saitama
Prefectural Library Fair（Toshokan toKenmin noTsudoi）®. This paper provides an overview of the various
activities undertaken and the authors consider what is the driving force that makes the organization so
active.
Keywords：Saitama Academic Library Association / SALA / regional associations / consortia / inter-
library cooperation
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